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  A 54－year－old woman was diagnosed as Hodgkin’s disease in 1979， and treated with cyclophos－
phamide， vincristine， vinblastine and predonisolone for a year． She was given a total dose 18g cyclo－
phosphamide 50 mg daily． Hemorrhagic cystitis appeared 10 months after the beginning of the
therapy and recurrent hematuria persisted for 3 months． Therefore cyclophosphamide was discon－
tinued． One month after the cessation， necrotic tissues which contained many cel］s seemed to be
rnalignant were discharged in the urine． Since cystoscopy revealed a broadbased bladder tumor
on the posterior wall， the tumor was resected transurethrally． Histological examination of the speci－
mens did not ascertain the diagnosis of bladder carcinoma． Three months after the operation bladder
tumor appeared again， and had no malignancy in histopathologic examination． However we think
this cas．e may have a malignant feature in future because of its recurrent character， and should be
fo11owed up very carefully．
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104／mm3，白血球4800fmm3， Hb 12．2 g／dl， Ht 36．2
％，血小板25．9×IQ4／mm3，血液化学検査；Na 143
mEq／L， K 4．6 mEq／L， CI 106 mEq／L， Ca 8．9 mg／dl，
Pi 4．2 mg／dl，尿酸4．4 mg／dl， BuN 21mg／d王，クレ
アチニン0．7mg／dl，総蛋臼6，29／dl，アルブミン3．8
9／dl，総ビリルビンO．4 m9／dl， Al－Pase 194 U， GOT
20単位，GPT 28単位． LDH 208単位．凝固止血検
査；出血時間2分，プロトロンビン時間10，0秒，部分
トロンボプラスチン時問28．5秒，フィブリノーゲン






































   性で不整な細胞が多数認められる（×400）．
1藤織輪騨1
  Fig．3．経尿道的に切除された膀胱腫瘍の組織的所見．上皮は
      ほとんど脱落している（弱拡大，×100）．
Fig．4・Fig・3に同じ．核濃染性細胞，異型の強い空胞化した
    細胞，核分裂像の認められる細胞が散見される（強拡
    大，×400）．
Fig・5・再発腫瘍の膀胱鏡写真．膀胱後壁に認められ，広基性
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Table 1
                投与期間掬 年齢 性   原発性腫瘍  膀胱腫瘍                （年） 総投与量（9）
出血性 投与中止から膀胱腫瘍           報 告 者膀胱炎 発生までの期間（年）
1 49 ♂ ホジキン病
2 67  ♂ リンパ肉腫
3 12  ♂ ホジキン病
473 ♂ 骨髄腫
5 61  ♂ マクログロブリン血症
668 ♂ 骨髄腫
フ 65 ♀ ホジキン病
8 66  ♀ 濾胞性リンパ腫
9 52 ♂ 骨髄腫
10 62  ♂ 骨髄腫
11 40  ♂ ホジキン病
12 66  ♂ 骨髄腫
13 66  ♂ 骨髄腫
14 65 ♂ ホジキン病
15 44  ♂ ホジキン病
16 60  ♂ 骨髄腫
17 42  ♂ リンパ肉腫
18 46  ♀ 卵巣嚢胞腺癌
19 55  ♀ ポジキン病
20 51  ♀ 肺編平上皮癌
21 52  ♀ 骨髄腫
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